






















　　This study referred to the problem of the disparity between different populations and 
the care service supply in the long-term care insurance system in South Korea, and sug-
gests some policies to promote the advance of the care services enterprises into the rural 
area. Because the rural area has relatively few care service demands in comparison with 
the metropolitan city where the population is highly concentrated, there are few advantag-
es into the rural area by the enterprises. Therefore the number of care service enterprises is 
insufficient, and the problem of the local overemphasis of home care enterprises is particu-






















　　I will propose that an institutional device to promote the incentive advantage of the 
enterprises into the rural area to correct the disparity of the care services supply in South 
Korea, and the support for the nursing care services user are necessary. Specifically, the 
foundation of the rural addition of the rewards for long-term care services, the revision of 
the calculation method of the rewards in assistance system for the long-distance transpor-
tation expenses, the maintenance of the home care enterprises which utilized existing in-
formal services effectively, and the extended enforcement of reduction measures regarding 
their payments in the rural area.
Keywords: supply disparity between areas, enterprises attraction, rural addition of the re-





















どの課題も多い（Sumiiほか 2008、Yoonほか 2009、株本 2009、増田 2010年、Sumii





























































　2011年 9月末現在の要介護認定者は 32万 4,161人（高齢者人口の約 5.9%）である
（女性 23万 1,038人〔71.3%〕、男性 9万 3,123人〔28.7%〕）。2008年 7月の制度スター
ト当時の 14万 6,643人（高齢者人口の約 2.9%）から約 2.3倍以上も増加した（図 1）。
介護等級別の認定者数は 1等級（日本の要介護度 5に相当）4万 2,310人（13.1%）、2等
級（日本の要介護度 4に相当）7万 3,291人（22.6%）、3等級（日本の要介護度 3に相
当）20万 8,560人（64.3%）となっている。ちなみに、同期間の申請者数は 29万 5,715
人から 85万 7,345人へと、約 2.9倍増加している。
　実際のサービス利用者は 2010年 12月末現在（本稿執筆時点における最新公表データ）、







8,635人（67.1%）、施設介護給付 9万 2,556人（32.9%）となっている。2008年 7月の







し、2008年 7月時点で 7,735か所に過ぎなかった介護保険事業所が 2010年 12月末には

















































































介護保険施設 1,395 2,114 3,442 3,751 268.9
合　計 7,735 16,753 23,116 23,698 306.4
出所：国民健康保険公団「老人長期療養保険統計月報」を修正
　在宅介護事業所をサービス種別にみると、訪問介護 9,194か所（45.9%）、訪問入浴介




























































大都市 94 1,884 20.0 0.6 － 50,743 26.9
都農複合都市 50 1,097 21.9 0.8 － 24,007 21.9
中山間 86 770 9.0 0.8 － 17,804 23.1





大都市 94 12,330 131.2 4.0 － 109,885 8.9
都農複合都市 50 4,824 96.5 3.4 － 45,717 9.5
中山間 86 2,793 32.5 2.7 － 33,025 11.8
小　計 230 19,947 86.7 6.5 － 188,635 9.5
合計
大都市 94 14,214 151.2 4.6 180,643 160,628 11.3
都農複合都市 50 5,921 118.4 4.2 78,110 69,724 11.8
中山間 86 3,563 41.4 3.5 57,241 50,829 14.3





























































































































長野県泰阜村 □自己負担 1割分の 60%を肩代わり、限度額超過利用分は全額自治体が負担
　→サービス需要拡大を図る
出所： 仁科幸一「タイプ別に異なる自治体の施策と事業者の戦略」『詳細 介護保険ビジネスガイド 2001』日経 BP社、








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域区分 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合（%） 12 10 6 3 0
人件費割合
（円）
60% 10.72 10.60 10.36 10.18 10
40% 10.48 10.40 10.24 10.12 10
改定後
地域区分 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合（%） 15 10 6 5 0
人件費割合
（円）
70% 11.05 10.70 10.42 10.35 10
55% 10.83 10.55 10.33 10.28 10
45% 10.68 10.45 10.27 10.23 10
出所： 厚生労働省「平成 21年度介護報酬改定概要」（第 63回社会保障審議会介護給付費分科会・2009年 1月 6日）を修正















別区」では 15%から 18%、「特甲地」では 10%から 15～ 10%に上がる。「甲地」および
「その他」ではそのままだが、「乙地」では現行の 5%から 3%へと逆に下がる（表 9）。
表 9　介護報酬の地域区分と上乗せ割合の見直し案
現　　行
地域区分 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合（%） 15 10 6 5 0
見直し案

















（注 1）「特甲地 1～ 3」は仮称である。
（注 2） 「※」の数字は、国家公務員地域手当の上乗せ割合に、基本報酬を平均 0.6%引き下げた影響を加味した上乗せ割
合を示した数字である。









































介護老人福祉施設 1,017 2.5 11.7 14.0 10.7 10.8
介護老人保健施設 513 17.3 2.6 15.5 △ 0.0 9.4
認知症対応型共同生活介護
（介護予防を含む）
498 4.3 8.0 41.2 10.4 14.7
訪問介護（介護予防を含む） 444 29.2 2.6 △ 8.5 △ 10.4 △ 1.8
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